 {#Sec1}

Ein Neandertaler kennt den Schmerz {#Sec2}
----------------------------------

Die stetig steigende Anzahl sequenzierter Neandertaler-Genome ermÃ¶glicht es Forschern nun erstmals, genetische VerÃ¤nderungen zu identifizieren, die bei vielen oder allen Neandertalern vorhanden waren. Wenn diese VerÃ¤nderungen bei heute lebenden Menschen vorkommen, kÃ¶nnen deren physiologische Auswirkungen im Vergleich zu Menschen ohne diese Genvariante untersucht werden. Ein Beispiel fÃ¼r ein solches Gen haben Prof. Svante PÃ¤Ã¤bo et al. vom Max-Planck-Institut fÃ¼r evolutionÃ¤re Anthropologie, Leipzig, genauer analysiert: Insbesondere Menschen aus Mittel- und SÃ¼damerika, aber auch in Europa, haben eine Neandertaler-Variante eines Gens geerbt, das fÃ¼r einen Ionenkanal kodiert, der die Schmerzempfindung auslÃ¶st \[Zeberg H et al. Current Biology, 23 July 2020, doi.org/10.1016/j.cub.2020.06.045\].

Anhand von Daten einer umfangreichen BevÃ¶lkerungsstudie in GroÃbritannien konnten die Autoren darlegen, dass Menschen, die die Neandertaler-Variante des Ionenkanals tragen, mehr Schmerzen empfinden. \"Wie viel Schmerzen Menschen empfinden, ist vor allem von ihrem Alter abhÃ¤ngig. Menschen, die die Neandertaler-Variante des Ionenkanals haben, empfinden mehr Schmerzen - in etwa so, als wÃ¤ren sie acht Jahre Ã¤lter\", so Erstautor Hugo Zeberg.

Auf molekularer Ebene wird der Neandertaler-Ionenkanal leichter aktiviert, was erklÃ¤ren kÃ¶nnte, warum Menschen, die diesen geerbt haben, eine niedrigere Schmerzgrenze haben. \"Ob Neandertaler mehr Schmerzen empfunden haben ist allerdings schwer zu sagen, weil Schmerz auÃerdem sowohl im RÃ¼ckenmark als auch im Gehirn moduliert wird\", so PÃ¤Ã¤bo. \"Aber diese Arbeit zeigt, dass die Schwelle zur AuslÃ¶sung von Schmerzimpulsen bei Neandertalern niedriger war als bei den meisten heute lebenden Menschen.\"

 {#Sec3}

Mainz legt nach {#Sec4}
---------------

Nun hat nach Heidelberg und WÃ¼rzburg auch Mainz ein Studienzentrum fÃ¼r Bewegungsforschung (SZB). Beteiligt sind vor allem das Zentrum fÃ¼r OrthopÃ¤die und Unfallchirurgie und das Institut fÃ¼r Physikalische Therapie, PrÃ¤vention und Rehabilitation. Das Spektrum soll von der Grundlagen- bis hin zu praxisorientierten Forschungen reichen. Kernelement wird das \"MotionLab\" zur dynamischen Bewegungsanalyse sein.

 {#Sec5}

COVID-19 integriert {#Sec6}
-------------------

Die Arzneimittelinteraktionsdatenbank PSIAC ist die bewÃ¤hrte Entscheidungshilfe bei Mehrfachmedikationen - mit Ã¼ber 40.000 beschriebenen Wirkstoffkombinationen und deren Wechselwirkungen. Die Autoren haben ihr Programm nun um die gegenwÃ¤rtig als COVID-19 diskutierten Therapeutika erweitert. PSIAC stellt auch das Gesamtrisiko der experimentellen COVID-19-Polypharmazie dar und gibt Empfehlungen zur Risikominimierung. Die DatensÃ¤tze werden laufend weiter aktualisiert. Der ansonsten kostenpflichtige Zugang ist fÃ¼r den Bereich Wechselwirkungen mit potenziellen COVID-19-Medikamenten nun fÃ¼r jeden frei zugÃ¤nglich: **www.psiac.de**

 {#Sec7}

Kostenfreier Coronatest {#Sec8}
-----------------------

Kostenfreie Coronatests soll es zukÃ¼nftig nicht nur fÃ¼r ReiserÃ¼ckkehrer aus dem Ausland geben. Auch Patienten vor der Aufnahme in Reha-Einrichtungen sollen diese Tests nun ohne Zuzahlung erhalten. Das sieht der Entwurf einer Testverordnung des BMG vor, der zur Abstimmung an die VerbÃ¤nde geschickt wurde. Kostenfreie Tests fÃ¼r Reha-Einrichtungen hatte es in der bisher geltenden Verordnung nicht gegeben, was von vielen Einrichtungen kritisiert worden war. FÃ¼r die Aufnahme in Reha-Einrichtungen kÃ¶nnen kÃ¼nftig ebenso Tests zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung vorgenommen werden wie auch bei Aufnahme in ein Pflegeheim oder in ein Krankenhaus.

 {#Sec9}

Virtuell dabei {#Sec10}
--------------

Auch der Deutsche Rheumatologiekongress 2020 - zusammengesetzt aus dem 48. Kongress der Deutschen Gesellschaft fÃ¼r Rheumatologie (DGRh) und der 34. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft fÃ¼r OrthopÃ¤dische Rheumatologie (DGORh) - wird nun vom 9. bis 12. September 2020 rein virtuell stattfinden. Das hochkarÃ¤tige wissenschaftliche Programm sieht Live- und On-demand-Sessions aus allen Bereichen der Rheumatologie vor, dazu Posterwalk-Sessions, eine digitale Posterlounge, Industriesymposien und MÃ¶glichkeiten zu Austausch und Diskussionen. Das finale Programm ist ab sofort online abrufbar unter: **https://dgrh-kongress.de/**
